






















































































































FC宮 ED= a 
BCを100とする。Tこだしお
GHのように水平になる。乙の場またもし、弁別力が皆無であれば、弁別曲線は、
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k1 = (64-5) x 10、k2=(64-15) x 10ka出 (64-44)x10 
6 6 k4= (64-48) x 10xー ーを掛け?理由は EFによって互のと乙ろで切ら10、 10 、10
とれを計算する。
れているからである。




















1 * * * * .59 .55 .49 .53 .58 
2 * 事業 .31 .27 .34 .22 .39 
1 3 *キ * * .52 .54 .48 .48 .49 
4 $事 * * .53 .45 .49 .44 .50 
5 * *傘 .38 .29 .40 .22 .45 
1 ** *事 .59 .41 .50 .35 .54 
2 *ホ キホ .64 .61 .臼 .57 .64 
3 本* * * .63 .65 S .67 .43 .60 2 4 *キ 権傘 .52 .49 .48 .53 
5 本* *キ .57 .49 .56 .53 .58 
6 省解 $ ネ* .67 .53 .51 .65 .67 
7 * * * 省幹 .61 .63 .59 .60 .61 
1 キ* 事ホ .槌 .60 .67 .61 .59 
2 *本 * * .75 .64 .85 .55 .70 
3 * * *ホ .64 .68 .68 .62 .64 
3 4 * * * 謝辞 .69 .64 .68 .節 .部
5 キホ 本* .伺 .68 .67 .62 .67 
6 * * * * .74 .66 .76 .伺 .70 
7 事* 本* .73 .69 .70 .53 .62 
1 キ* *キ .39 .33 .41 .26 .35 
2 権準 キホ .68 .64 .74 .49 .65 
4 3 事事 ホ* .64 .63 .66 .61 .61 
4 *ホ ** .48 .40 .44 .36 .48 
5 事事 * * .49 .50 .49 .41 .50 
1 *ホ *キ .55 .54 .53ヨ .出 .51 
2 *噌 キ* .55 .56 .53 .51 .56 
5 3 
*本 ホ* .59 .63 .57 .61 .59 
4 ホ* 本割与 .80 .68 .74 .651  .68 5 * * * * .臼 .59 .73 .61 
6 事事 * * .67 .66 .槌 .55 .65 
1 *ホ 事事 .60 .61 .59 .59 .部
2 *事 *キ .61 .60 .69 .54 .61 
3 *キ 本ホ .78 .76 .83 .67 .75 6 4 事* *キ .31 .48 .55 .36 .41 
5 * * ** .62 .65 .61 .62 .58 
6 本当事 キ* .54 .65 .59 .43 .47 
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